




























































































































































































































































































































































































































































Dreaming of Home and Mother
．Dreaming of home, dear old home!
Home of my childhood and mother;
Oft when I wake ʼtis sweet to find,
Iʼve been dreaming of home and mother;
Home, Dear home, childhood happy home,
When I played with sister and with broth-
er,
ʼTwas the sweetest joy when we did roam,
Over hill and throʼ dale with mother.
（＊Chorus）Dreaming of home, dear old
home,
Home of my childhood and mother;
Oft when I wake ʼtis sweet to find,
Iʼve been dreaming of home and mother.
．Sleep balmy sleep, close mine eyes,
Keep me still thinking of mother;
Hark! ʼtis her voice I seem to hear.
Yes, Iʼm dreaming of home and mother.
Angels come, soothing me to rest,
I can feel their presence and none other;
For they sweetly say I shall be blest;
With bright visions of home and mother.
（＊Chorus）
．Childhood has come, come again,
Sleeping I see my dear mother;
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See her loved form beside me kneel
While Iʼm dreaming of home and mother.
Mother dear, whisper to me now,
Tell me of my sister and my brother;
Now I feel thy hand upon my brow,










































































When I was a young man courting the girls
I played me a waiting game
If a maid refused me with tossing curls
Iʼd let the old Earth make a couple of whirls
While I plied her with tears in lieu of pearls
And as time came around she came my way
As time came around, she came
When you meet with the young girls early in
the Spring
You court them in song and rhyme
They answer with words and a clover ring
But if you could examine the goods they bring
They have little to offer but the songs they sing
And the plentiful waste of time of day
A plentiful waste of time
Oh, itʼs a long, long while from May to Decem-
ber
But the days grow short when you reach Sep-
tember
When the autumn weather turns the leaves to
flame
One hasnʼt got time for the waiting game
Oh, the days dwindle down to a precious few
September, November
And these few precious days Iʼll spend with you























































I dream of the summertime,
Of Venice and the summertime.
I see the cafes, the sunlit dayswith you,my love
The antique shop where weʼd stop for a souve-
nir
The bridge, the boats below, the blue above.
I dream all the winter long
Of mandolins that played our song.
The dream is so real I almost feel your lips on
mine.
And though I know we have to be an ocean
apart,










































































































































































































































みほとけ の うつらまなこ に いにしへ の
やまとくにばら かすみて ある らし
（香薬師を拝して)









ちかづきて あふぎ みれども みほとけ の
みそなはす とも あらぬ さびしさ ¦












おほてら の まろき はしら の つきかげ を
つちに ふみ つつ もの を こそ お
もへ （唐招提寺にて)










あめつちに われ ひとり いて たつ ごとき
この さびしさ を きみは ほほえむ
（夢殿 救世観音に)






























くわんおん の しろき ひたひ に ようら
く の かげ うごかして かぜ わたる
みゆ （奈良博物館にて)















おし ひらく おもき とびら の あひだ
より はや みへ たまふ みほとけ の
かほ （法隆寺の金堂にて)
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いうよりは，民俗風習や冠婚葬祭，伝統芸能や年
中行事に根差す人生観や自然観であるといえよう。
さてようやく結論に近づいた。
俳人の岩岡中正（1948〜）はある俳句雑誌のな
かで「枯色一色にひろがる枯野は，人を遥かな思
いへと誘って，ついには生死の思いにまで至らせ
ます」といい，また自作「うなじよりしぐれはじ
まる殉教地」を引いて，島原の「時雨が私の髪に
ふれた瞬間，私もまた体ごと，時雨れる自然の一
部になってしまったような，どこか信仰にも似た
一体感をおぼえたものでした」ともいっている
（『NHK俳句』2012.11）。
自然のたたずまい，景観はこうした力を持って
いる。その自然に触れ，自分を見つめる旅こそ日
常生活で付着した錆を落としてくれる。
ついた錆はしかと自覚されるものではない。だ
が，旅の身空で一人になる時間，何ものかが，芸
術や恋愛の感動・情動と同様の力でもって私達を
圧倒し，洗浄し，世俗の錆を落としてくれるのだ。
旅の情感，いわゆる旅情には，旅先での生活や
営みがもたらすさまざまな喜怒哀楽があって，そ
れらが旅を豊かにし，貴重な思い出を織りなして
くれる。しかし，これまで述べてきたとおり，大
いなる喜びや楽しみも，それが極まり，感情の深
みまで下りていくと「歓楽極りて哀情多し」のと
おり，哀感へと転じる。愁いは人間存在の要の感
情であり，本来の自分，実存の自覚を促す感情な
のである。蘇生・再生へ向けた錆落としの薬剤は
この哀情なのであり，これこそが，旅愁の正体な
のである。
旅愁に浸ることは「汝自身を知れ」にもつなが
る。デルポイのアポロン神殿の入口に刻まれたこ
の古代ギリシアの格言は人間の永遠の規範づくり
にも通じる。
また，日本旅行業協会（JATA）は「旅の力」
を①文化の力，②交流の力，③経済の力，④健康
の力，⑤教育の力というつに分類し，その効用
を説いている。今ここで考えている「旅愁」は④
⑤に関係して，精神力を更生させ，自己啓発，自
己蘇生，癒しに繋がると言えるだろう。あるいは
第の力として「蘇生の力」を提唱してもいいか
もしれない。
古来の「旅」が楽しみの「旅行」になっても，
さらにはいつの時代になっても，「独りの時間」
さえあれば，人を本来の自分に引き戻し，内省を
促す「旅愁」は健在なのである。
主要参考文献
『日本国語大辞典』（第版，小学館，2002）
『字通』（初版，q凡社，1996）
『大漢和辞典』（修訂版，大修館書店，1984）
『新訂 字訓』（初版，q凡社，2005）
『ウィキペディア』（wikipedia）
『青空文庫』（http://www.aozora.gr.jp）
『現代日本文学大系』（筑摩書房，1969）
旅愁の正体
33
